




Effects of Sodium Nitrilotriacetate as Detergent Builder. 
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る(7)。 また溶践の pHをアJレカリ側にして pHの緩衝作用を与えることの洗浄に対する寄与も大き
い。 一般に水溶液がアルカリ性では粒子の負の荷電，繊維の負の荷電がともに増大し洗浄には都合が
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一一一~一一一洗剤 | ① I@ I @ I① 成 分 一ーー一一I ~ I ~ I ~ I 
-・-N. T. A. 。 5 10 12 
一 一
S. T. P. 30 15 5 。
A. B. S. 25 25 25 25 
C. M. C. 2 2 2 2 
一珪酸 ソ ダ 4 4 4 4 
トルエンスルフォン酸ソーダ 2 2 2 2 





























































第2表 水道水(硬度28.37p. p. m)の翁合の集計表
組み合わせ |左良伸|差あし|右良HI計 1 -; I ; 












41 2D I +忽 1+0.お(;2)
-0.15 
一五一I~Iτ云一口正五百了一一一一
志士志一円 1341-克一仁豆一仁お芯J; +0.32 
志士志一「玉一円 71-五-r=-γ戸石3(;1) 1一一一一
①ー① + 2 I +0.02(戸2) -0.03 37 38 35 




第3表 硬水 (84.62p. p. m)の場合の集計表
組み合わせ |左良帥|差あし |右良HI計 I -; 1 ;.' 
t141-21-3住民ご1+0お
①ー①
①ー① | 68 
② ー @
@ ー①









al= (-0.14-0.01+0) 14=-0.04 
a2= (+0.14-0.15+0.32) 14=+0.08 
a3= <+0.01+0.15-0.03)/4=+0.03 



















al= (+0.20+0.53+0.47) 14=+0.30 
句=<ー0.20-0.08+0.15)14= -0. 03 
Q3 = (-0.53+0.08+0.28) 14= -0.04 
a4= (ー 0.47-0.15-0.28) 14= -0.23 
① ① ③② 
↓↓ 
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第4表分散分析表 (7.k道水) 3)人工汚染布の作成





主 効 果 5a 12.1440 
組み合わせ効果57 19.8660 
Sπ 32.01∞ 
順序効果 5d 4.3670 
5p. 36.3770 
誤 差 5e 837.6230 


















要 因 |平方和|自由度|分 散|分散 比 換えたものである。
主 効 果 5a 1'n.952O 3 42.6507 
組み合わせ効果57 14.邸00 3 4.9印O
5;r 142.切羽 6 23.8003 
順序効果5d 17.0390 6 2.8398 
Sμ 159.8410 12 13.3201 
誤 差 5e 849.1590 1308 0.6492 
計 5t 1009 1320 0.7644 
第6表人工汚染布の組成
立γ尽と|標準人工汚染布 |スhU
カーポンプラック 0.15 g r 0.28 gr 
牛脂(極度硬化油) 0.5 gr 0.5 gグ
流動パラフィン 1. 5 g r 
フ ノ ン 1. 5 gr 
四塩化炭素 400 gr 400 g r 
洗浄後，自然乾燥し，アイロン処理をする。























試験機の回転数 43r.t. m. 
汚染布の大きさ 5 xl0咽 2
洗濯のくり返し 8回









73\ 1 21;;JJど~1 3:'ょ ;JJZfm
1 40.6 38.8 57.0 52.9 
2 36. 7 40.2 58.4 57.0 
3 38.9 40.1 56.0 57.3 
4 38.3 37.4 56.0 53.3 
標準人工汚染布について
水道水の場合 1 >3~4>2 
硬水の場合 2~3> 1~4 
ラノリン汚染布について
水道水の場合 2> 1 >3~4 








a8表 洗浄液1(削 .l当りの CaC03残存量 (ag)
洗 洗浄用水の硬度 p.p. m 鵠! ラノリン汚染布剤 お37184.62 おおI84.62 
l 87.0勾 。 。 。 。 。
2 81. 3ag 。3.32 。3.32 。
3 9O.1ag 。 。 。 。 。
4 9O.7ag 。 。 。 。 。
但し 1 gT S. T. P.の caC03封鎖量 0.145g r (文献値)
1 g， N. T.A.の caC03封鎖盆 0.378gr (実験値)
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Summary 
Effects of trisodium nitrilotriacetate (NTA)， amino acid chelating agent， which 
may be expected as new excellent builder in detergent formulation， were studied with 
respects to detergency. Detergency t田twere performed on naturally soiled cloths attached 
inside collars of working wears of labourers. The chozen cloths which soiled symmet 
-rically were cut on centers. Then right and left halves were washed by different deter 
-gent solutions in formuJation. The washed pairs were compared visually and order of 
detergency of them were calculated statistically by Scheffes method in sensory test. 
Alkylbenzenesulfonate were built by sodium tripolyphosphate (STP) or NT A and 
their mixtur白 aJso. Washing medium were tap water and artificial hard water 
added by calcium chloride. 
Detergency for two kinds of artificiaJy soiled cloths by carbon black and fats were 
also examined. 
It was concluded that detergent built by STP-NTA mixture showed superior in 
detergency than STP or NT Aalone and we could not find correlation in washability 
between naturally and artificially soiled cloths. 
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